
























































































































































































































































































































































































































































































（５) The Midrash on Psalms, (New Havan: Yale University Press, 1959), p. 201.
（６) Ｃ．ヴィスロフ『説教の本質』（聖文社，昭和45年），358－9頁。
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（９) ウイレム・Ｊ・コーイマン『ルターと聖書』（聖文舎，昭和46年），p. 312。
（10) この点については，以下の書をも参照せよ：D. L. Baker, Two Testaments: One Bible
(Downers Groves, II.: Inter-versity Press, 1976), pp. 52–3; Emil Kraering, The Old Testament
since The Reformation (London: Lutterworth Press, 1955), pp. 21–42; R. S. Wallance, Calvin’s
Doctrine of the Word and Sacrament (Edinburgh: 1953), chs. 3–4.
（11) Kraering, The Old Testament since The Reformation, p. 21.
（12) Ibid., p. 14.















The Old Testament and the Japanese Church
M. Nishi
G. K. Chapman mentions in Reminiscences of the Chuo shingakko (1971) as follows:
One of the reasons why the Japanese church has been weak is that it has not much
used the Old Testament in the church. This is testified by the facts that they yielded to
idols worship under the political power of the government during the last war, and also
can be seen in the confessions of sins concerning their liability for the war, which was
made by the Kyodan right after the war. They had not been aware that they had bowed
the knee to Baal, that is, to the Shinto cults during the war.
The writer reviews the use of the Old Testament in the history of church, especially
of the Japanese church since Meiji-era. The main reasons that the Japanese Christian
has not used the Old Testament much are: 1) Nationalism as represented by the Imperial
Rescript on Education, and 2) The results of influence of destructive criticism.
The situation has been much improved since the war. But distorted nationalism has
still survive, and critical interpretations of the Bible are popular among non evangelical
groups even now. The writer presumes that many Japanese churches should grow
much stronger if the churches accept the Old Testament as the inspired revelation of
God and learn from it the fundamental thoughts of the Bible, that is, the ideas of God,
man and history etc.
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キリストと世界　第８号（1998年）
〔日本語要約〕
旧約聖書と日本の教会
西　　　　　満
チャプマンは「中央神学校の回想」（1971）の中で次のように記す。日本の
教会が旧約聖書を余り用いてこなかったことが信仰が弱い主な理由の一つであ
る。特に軍国主義盛んな時代，教会が政府の圧力に屈して偶像崇拝の罪に陥っ
たこと，さらに戦後，教団がなした戦争責任告白に，国家神道の祭式にキリス
ト教徒が妥協した悪にふれていない事実がこれを証明している。
筆者は，二千年の歴史の中で教会が旧約聖書をどのように用いてきたかを概
観し，明治以後の日本の教会が旧約聖書をあまり用いてこなかった主な理由に
ついて考える。それは１)教育勅語によって代表される国家主義。２)聖書批評
学のもたらした破壊的影響などである。
戦後，このような状態は大いに改善された。しかし，ゆがめられた民族主義
はなお生き残っており，聖書批評学も盛んである。しかし，日本の諸教会が66
巻の聖書を真に霊感を受けた啓示の書として受け取り，それから基本的な聖書
の思想，神観，人間観等を学び取るとき，教会はもっと強くなることができる
と考える。
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